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Landslide is a complex natural phenomenon, which may cause loss of lives 
and properties around the world. In Iran, for example, most landslide occurrences are 
shallow, and mainly occur around the western and northern parts of the country. In 
particular, the Cheshme Kabud rural district, which is located in the western part of 
Iran, is a region of frequent landslide occurrence as a consequence of inherent and 
triggering factors. As such, this study seeks to assess the accuracy of the different 
methods used to generate landslide susceptibility maps. This study also aims to 
predict the landslide extension to the existing areas in the future. The methods used 
for the generation of landslide susceptibility maps in the study were Moderation, 
Artificial Neural Network (ANN) and regressions (logistic, spatial and 
Geographically Weighted Regression (GWR)). Extension of the existing landslide 
areas was predicted using Geographically Altitudinal Weighted Regression (GAWR) 
method. In this study, GeoEye-1 and IKONOS satellite images were used for 
providing landslide inventory. Nine landslide conditioning factors namely slope, 
aspect, landuse, lithology, soil type, erosion, distance to roads, distance to rivers, and 
distance to faults were considered in the analysis. In Moderation method, all the 
classes of factors were weighted. In this way, the final weighted classes generated a 
landslide susceptibility map of the Chesme Kabud rural district. The lack of weather 
stations in the study area posed a significant limitation to the data collection, 
considering the effect of rain on landslide susceptibility mapping in the area for all 
the methods. By validating the three methods using the receiver operating 
characteristic (ROC) technique, the result showed that the Moderation method 
showed the best performance with a 95% prediction accuracy. The result of the 
GAWR indicates that, in general, the areas of small landslides will experience more 














Tanah runtuh merupakan fenomena semulajadi yang kompleks yang 
menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa di serata dunia. Sebagai 
contoh, di Iran, kebanyakan kejadian tanah runtuh adalah tanah runtuh cetek, berlaku 
terutamanya di sekitar bahagian barat dan utara negara ini. Khususnya, daerah 
pendalaman Cheshme Kabud yang terletak di bahagian barat Iran adalah kawasan 
yang banyak berlaku tanah runtuh akibat dari faktor-faktor sedia ada dan yang 
mencetuskannya. Dari itu, kajian ini bertujuan menilai ketepatan kaedah-kaedah 
yang berbeza dalam penghasilan peta-peta kecenderungan tanah runtuh. Tujuan lain 
kajian ini adalah untuk meramal perluasan tanah runtuh pada masa hadapan terhadap 
tanah runtuh sedia ada. Kaedah-kaedah yang telah digunapakai dalam kajian ini bagi 
menentukan kecenderungan terhadap tanah runtuh adalah Penyederhanaan, jaringan 
neural buatan (ANN), regresi (logistik, spatial dan regresi wajaran geografi (GWR)). 
Untuk meramal perluasan tanah runtuh sedia ada, kaedah yang telah digunakan 
adalah regresi julat-altitud wajaran geografi (GAWR). Dalam kajian ini, imej-imej 
satelit GeoEye-1 and IKONOS telah digunakan bagi menyediakan inventori tanah 
runtuh. Sembilan faktor pensuasanaan tanah runtuh seperti cerun, aspek, gunatanah, 
lithologi, jenis tanah, hakisan, jarak kejalan, jarak kesungai dan jarak kegelinciran 
telah diambil kira dalam analisis. Dalam kaedah Penyederhanaan, semua kelas-kelas 
bagi faktor-faktor diberi pemberat. Dengan cara ini, kelas-kelas akhir dengan 
pemberat telah menghasilkan peta kecenderungan tanah runtuh bagi daerah 
pendalaman Cheshme Kabud. Kekurangan stesen kajicuaca di kawasan kajian 
menyebabkan kekurangan yang ketara dalam pengumpulan data, mempertimbangkan 
kesan oleh hujan terhadap pemetaan kecenderungan tanah runtuh dalam kawasan 
kajian bagi semua kaedah. Dengan membuat penentusahkan terhadap ketiga-tiga 
kaedah, menggunakan teknik penerima operasi ciri (ROC), keputusan kaedah 
Penyederhanaan menunjukkan prestasi terbaik dengan ketepatan ramalan 95%. Hasil 
keputusan dari kaedah GAWR menunjukkan secara umumnya tanah runtuh bersaiz 
kecil akan mengalami perluasan tanah runtuh lebih banyak dari tanah runtuh bersaiz 
besar pada masa hadapan. 
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